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Construction industry is a huge and big industry. The industry involved so 
many works; so many trade, workers, material, contract document and so many 
things. The contract document usually is from the (Request for Proposal) that 
submitted by the tenderer that then be evaluated by the tender committee. If the 
entire requirement is fulfilled, the Request for Proposal is usually converted to the 
Agreement of Contract or Contract Document or called Condition of Contract. The 
Condition of Contract may be altered by the client to suit the price tendered by 
contractor.  There will be some terms added by the client to make the Condition of 
Contract clearer and understandable. One of the terms is mutual termination 
agreement. Most of time, the mutual termination clause is like a silent in a Condition 
of Contract. Nobody bother about it. There are no mutual termination clause in PWD 
203A (2010), PAM (2006), CIDB (2000) etc. Surat Pekeliling Perbendaharaan 
(SPP) Bil. 3 Tahun 2008 Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga Di Dalam Kontrak 
Kerja was issue that suits the situation for increment in price for that year. They 
introduced Clause 32 Mutual Termination. The existing of Mutual Termination 
Agreement by Amran (2009) is to explain the Clause 32. There are 14 clauses all of 
them. The problem is, the 14 clauses are not covered all field in construction 
industry. That is why, in this study, the author will include few more terms to 
complete the existing Mutual Termination Agreement.  Thus, the objective of this 
study is to add the terms for existing mutual termination agreement. Lastly, this 
terms; mutual termination agreement will be delivered and understood by all, 












Industri pembinaan adalah industri yang besar dan hebat. Industri ini 
melibatkan banyak kerja-kerja khusus, seperti bahan binaan yang banyak, pekerja, 
bahan, dokumen kontrak dan lain-lain. Dokumen kontrak biasanya adalah dari 
Permintaan untuk Cadangan (Request for Proposal) yang dikemukakan oleh petender 
yang kemudian dinilai oleh jawatankuasa tender. Jika keseluruhan keperluan sesuatu 
tender itu dipenuhi, Permintaan untuk Cadangan lazimnya ditukar kepada Perjanjian 
Kontrak atau Dokumen Kontrak atau dipanggil Keadaan Kontrak. Perjanjian Kontrak 
boleh diubah oleh pelanggan untuk disesuaikan dengan harga yang dikemukakan 
oleh kontraktor. Akan ada beberapa istilah ditambah oleh pelanggan untuk membuat 
Perjanjian Kontrak yang lebih jelas dan mudah difahami. Salah satu daripada syarat-
syarat perjanjian itu ialah penamatan bersama. Lazimnya, klausa penamatan bersama 
adalah diabaikan seperti ianya berada di dalam keadaan yang senyap dalam 
Perjanjian Kontrak itu. Tiada siapa yang peduli mengenainya. Klausa ini tidak 
terdapat di dalam JKR 203A (2010), PAM (2006), CIDB (2000) dan lain-lain 
Kontrak Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. 3 Tahun 2008 Pelaksanaan 
Syarat Perubahan Harga Di Dalam Kontrak Kerja adalah salah satu perkara yang 
diperkenalkan sesuai dengan keadaan semasa pada tahun itu iaitu untuk kenaikan 
harga bahan. Klausa 32 Penamatan Bersama diperkenalkan. Perjanjian Penamatan 
Bersama yang diperkenalkan oleh Amran (2009) adalah untuk menjelaskan Klausa 
32. Terdapat 14 klausa semuanya. Akan tetapi, masalahnya ialah 14 klausa itu tidak 
meliputi semua bidang dalam industri pembinaan. Maka, dengan itu, dalam kajian 
ini, penulis akan termasuk beberapa klausa lain untuk melengkapkan model 
Perjanjian Penamatan Bersama sedia ada. Objektif kajian ini adalah untuk 
menambahkan baik klausa yang sedia ada untuk penamatan perjanjian bersama. 
Akhir sekali, terma; perjanjian bersama penamatan akan diterima dan difahami dan 
digunapakai oleh semua, terutamanya oleh kontraktor yang kebanyakannya terlibat 
dalam industri pembinaan., 
